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The objective of this investigation is to establish suitable data for the design of 
fuel injection equipment in a diesel engine， particularly for automotive use. 
The whole behaviour of injection system has been analyzed by the method of char-
acteristics， known as a graphical approach to wave phenomena. The result of the 
solution by that method shows fairly good agreement with experiments， and it is 
possible to develop a technique for estimation of the fuel injection system performance. 
As an application of the method， an attempt to analyze the problems dealing with 
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であり，式(1).(2)より衆知の波動方程式
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を得る。ここで
u 時間 t. 場所xにおける燃料の管内流速
cm/S 
p 時間 t.場所xにおける燃料の圧力均/cm2





















曲線 α，βを中間において. U， Pならびにx，tをそ
れぞれ叫 βの関数として求め，両者を結合する方法
である O
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式(8)はup平面における特性曲線の方程式で，図-1
に示すように u軸との交角は






こうして， x， t; u， pはともに民 βの関数で与え
られるから α，β の一定値に対応する x，t; u， pを
求めていけば解が求まるわけである口すなわち，図-
1において xt平面の領域1， 2. 3， 4はup平面






















プランジャ 直 径 5.5 11 
プランジャ室容積 O.741cm8 
プランジャ 室付加容積 0.715cm8 
プランジャ 室相当長さ 6 C沼
吐き出し弁弁直径 5 11 
開弁圧 29.95 kg/cm2 
ばね定数 8.12 kg/cm 




















形 式' ピントル形 DNOSD212
噴霧角 0....450 
噴射始めの設定圧力 120 kg/cm2 
針弁おさえばね定数 350 kg/cm 
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qo= 0 cm3/S 
















pn=po{ 1 -(吉川(1+~) ..........・・帥)
針弁が弁おさえに到達したのちは，針弁揚程はつねに
一定で
h =0.09 ・…….....t9) 
であり，貯溜室の圧力はh=一定の状態で増加し
n=4A~)Z十pg
2 ¥ pi / 
で表わされる白
供試ノズルの諸元，すなわち.po=120kgjcm2， k= 
350kgj cm， do = O. 6c和 d1=0.25cm， dz=O.lcmおよび
pg= 0を代入すれば，式(16)---倒から
h=O Po= 120 …………(21) 
O豆hく0.063 pn = 102( 1 + ~ ~~~~ ) ...問
¥ - 0.0802 I 
O.閃3豆hく0.09pn=叩 .2( 1 + ~ 2:~~ ) 
¥ - 0.0802 I 
































dh dh dO "._ dh =一一= ・一一=6n一一 …………邸)dt dO -dt --do 































































件 (q= 0) 
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17ム斡回転向 s.
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定点D 弁の噴射始めの設定圧力P5， q = 0の点
であり，Pn二三P凸のとき弁は動き始める。
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